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Abstract:　 In his book Proust antijuif, Alessandro Piperno professes that Proust, in A la recherche du temps perdu,
treats cruelly his Jewish characters like Swann, Bloch or Rachel, and that he accuses them of their mimicry. But
Piperno's argument seems to be unilateral. Because Proust is cruel not only to Jews but also to aristocrats. This article
is a summery of Piperno's book but criticises its immature hastiness at the same time.




Alessandro Piperno, Proust antijuif, p.221
traduit de l'italien par Franchita Gonzalez Batlle
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A.ピペルノ著『反ユダヤ・プルースト』を読む
小山　尚之
（東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科）
要旨：　『反ユダヤ・プルースト』という著作において、アレッサンドロ・ピペルノは次のように主張し
ている。プルーストは『失われた時を求めて』のなかで、スワン、ブロック、ラシェルといったユダヤ人
の登場人物を残酷に扱い、彼らの擬態を非難している、と。しかしピペルノの議論は一面的であるように
思われる。何故ならプルーストはユダヤ人に対してだけでなく、貴族に対しても残酷だからである。この
論文はピペルノの本の要約であるが、同時にその未熟な性急さを批判してもいる。
キーワード：　マルセル・プルースト，アレッサンドロ・ピペルノ，『失われた時を求めて』，スワン，
ブロック，反セム主義，擬態

